





Exploring Possibilities of Educational Support in Myanmar Villages:
The “School Committee Approach” in Pao Villages-
CHIKADA Machiko
 In Myanmar, 120 years of British colonial rule followed by over 50 years of socialist and military 
government left educational development almost untouched. With the establishment of democratic 
government in 2016, educational development was given top-priority on the national agenda. However, 
for the 135 ethnic monitories estimated to constitute 30 percent of the population, educational 
development has been notably slow for two reasons: ethnic culture and language and armed conflict 
with the Myanmar Army, which ended only recently.  
 For ethnic minorities to achieve self-sustainable, intrinsic development without losing their ethnic 
identity, what kind of approach should international cooperation NGOs adopt in supporting educational 
development? 
 In the Pao-inhabited area of South Shan State, international cooperation organizations have 
promoted educational development through the “school committee approach.” Since this was approach 
developed from the pre-existing village committee organization, it has the potential to draw out 
communal strength.
 This article describes the “school committee approach” with the aim of demonstrating its 
effectiveness in promoting educational and communal development while also maintaining ethnic 
identity in Pao community.
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Goals: MDGs）」では、8 つの目標の中で、1 番
目を「貧困の削減」とし、2 番目に「普遍的な
初等教育の普及」が挙げられた。その成果と
して 2015 年の MDGs の成果を評価する報告書




ける小学校の純就学率が、2000 年の 83% から


















































るシャン族 9%、カレン族 7%、ラカイン族 3.5%、
などの民族となる。




は 5141 万人である。国民の 90％が仏教徒 4 で
ある。
　GDP5 は 63,135 ドル（2014 年 IMF 統計）で
日本（4,602,367 ドル）の 73 分の 1 と低く、国
連による世界最貧国の一つとされている。また、
















行われている学校教育は、5 月末日に 5 歳を迎
えた子どもがトゥゲーダン（0 年生）として入
学する。5 年間の小学校課程、4 年間の中学校
























ンゴン管区 8.3 人、マンダレー管区 6.3 人であ
る。それに対してカヤー州 3.7 人、チン州 3.1





かる。（Statistical Yearbook　The Government 
of the republic of the Myanmar 2011 Ministry of 
















G0 5 才 14％
G1 6 才 5%
G2 7 才 5%
G3 8 才 6% 




























































































































（village）に 1 つの小学校、1 つの村落群（village 















































Year Book The government of the republic of the 
Myanmar 2011　Ministry of national planning 
and economic development ）
























































いても、NGO のもたらす国際協力が 1980 年代
から少しずつ始められ、2011 年の民政移管後
は更に活発になっている。南シャン州パオ地域
での NGO の教育支援には、2015 年現在、7 団
体（内 6 団体が日本の NGO）11 が活動を行っ
ている。
　（認定特定非営利活動法人）地球市民 ACT か
















































































































































































































































































































生徒のために 50 人収容できる寮を TPAK と協
働して建設した。
4.5.（2）紛争地の子ども達のための寮（TH村）








































































































































































































































































































































































































学併設は 450 校であり、高校併設校はわずか 2
校である。（MNPED Statistical Year Book2014） 
8 Local NGO に対して International NGO　外国か
らの国際協力を行う非政府組織
9 小学校 3・4 年で、ミャンマー語、英語、算数、
理科、化学、ライフスキル
10 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ミャン
マー政府と INGO 間の覚書
11 ① UNDP ②スイス財団③セイダナ （ー日本財団）
④認定特定非営利活動法人地球市民の会⑤ミン
ガラーバ自涌の会⑥日本ミャンマー豊友会⑦認
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